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Abstract
In a precedent study, it is suggested that the player at the period of rehabilitation received a psychological 
stress by the influence of sport-related injury. Given the psychological influence by sport-related injury, as 
well as appropriate treatment of the field of medical science, the decrease of a psychological stress is impor-
tant for the early healing and a return to play.
Therefore this study was aimed at structure basics document for social support by clarifying the influence 
that injury experience gave the mental health of the player. We has conducted an opinion survey of 130 uni-
versity students, on the psychophysical condition at the time of the injury of high school days and the con-
sciousness investigation of the rehabilitation period. Furthermore, we tried comparison analysis by sex and 
injury, analyzed a tendency of each mental health.
As a result, occurrence mechanism of the stress at the time of injury and psychological sex difference be-
came clear. The man who experienced injury had appealed for complaint by the influence of physical high 
stress. While the female person experienced injury had much physical complaint peculiar to woman, there 
was little mental complaint. From these results, it seems that the experience that got over adverse circum-





















対象は体育会系の F大学に在籍する一回生の男子学生 99名（年齢 18.48±0.52歳，身長 173.70±6.09cm，
体重 68.32±12.01kg）と体育会系の M 女子大学に在籍する一回生の学生 168 名（年齢 18.65±0.51 歳，身
長 161.14±5.54cm，体重 53.78±7.05kg）の計 267 名とした．アンケート調査の実施は入学後の平成 22








ス（疲労，睡眠・起床障害）の 6 つの下位尺度を SCL 尺度とし，また，QOL 尺度は生活の満足感と生活















図 1 に示したように，スポーツ傷害経験者（以下経験者とする）は男子で 43 名（43.4%），スポーツ傷


















































































































































































































































































































































































Fig. 2.  Practice of time away
p < 0.05































表 1 は，男女別に経験者と未経験者の 2 群間での差異についてクラスカル・ウォリス検定を行った結
果を示している．いずれも標本数（n）は，欠損値を除いた数とした．
（1）　心理的ストレスについて
















































こだわり 9.9 2.6 8.7 2.4 11.0 3.6 12.2 4.4 18.97 ** 男子傷害未経験者 << 女子傷害経験者
男子傷害未経験者 < 女子傷害未経験者
注意散漫 10.1 3.3 8.8 3.0 10.1 3.3 12.4 2.9 15.46 ** 男子傷害未経験者 << 女子傷害未経験者





対人回避 8.7 3.0 7.5 2.3 8.0 2.8 8.9 4.0 2.13 
対人緊張 7.9 2.1 7.5 2.1 9.0 2.9 10.6 3.0 18.54 ** 男子傷害未経験者 < 女子傷害経験者
男子傷害未経験者 << 女子傷害未経験者 




疲労 10.4 2.7 10.0 3.5 11.2 3.9 11.7 3.7 5.66 
睡眠・起床障害 12.1 2.5 10.1 4.0 9.4 3.0 9.5 3.4 10.86 * 女子傷害経験者 < 男子傷害経験者





生活の満足感 11.7 3.1 11.2 3.6 11.9 3.4 10.9 3.6 3.79 
生活意欲 14.1 3.6 12.5 3.4 14.0 3.2 13.1 2.7 9.11 * 男子傷害未経験者 < 女子傷害経験者 
SCL （ストレス） 59.1 12.1 52.6 13.5 58.7 14.3 65.4 14.7 12.08 ** 男子傷害未経験者 < 女子傷害未経験者
QOL （生きがい） 25.9 6.2 23.7 6.5 25.9 5.7 24.0 5.3 8.11 * 
** : p<0.01 , * : p<0.05 , << : p < 0.01 , < : p < 0.05





（4）　SCL と QOL について
SCL（心理・社会・身体的ストレス）の判定基準値は，下位尺度得点の総計から 58 点以上が高いと診
断され，QOL は下位尺度得点の総計が 23 点以下は低いとされる16）．
SCL が 58 点以下で QOL が 23 点以上は心理社会的ストレッサーがなく，ストレス状況が劣化・有害
化傾向を示していないと判断する．







































































次に，SCL が低く QOL が高い「ゆうゆう型」は男子未経験者が 30% と最も多く，男子経験者は 7% と
少なかった．











Fig. 3.  Pattern of MHP. 1
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